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ABSTRACT
As an important device for a social and urban activity, traditional market, since 
remote times continuously until now, has been the main socialization place in 
historical town. Traditional market spaces are vibrant places as it is not merely act as 
a selling center but also act as a stage for social interactions which enhance 
communication among humans. A sense of place is evidence in traditional market 
because it has its own products, own ways of marketing and own architecture that 
creates its own local identity and locale culture. These unique characteristics of 
trading style environment have become part of cultural identity of the Malaysian 
people. The aim of the study is to investigate and to see how far the role of 
traditional market as a unique social environment can support the concerns as well as 
to promote back the traditional market places as a unique trading place and its 
significance by referring to Malay traditional town. Despite these unique attributes, it 
is observed that these traditional markets have been losing their significance and 
morphological features as it engulfed by modern shopping center which has taken 
over its central place function. The study focuses on the contextual relationship and 
interaction between people and the built environment to emphasize this significant 
ambience and the role of traditional market spaces and activities in the current urban 
design approach. The study is considered the history, place and cultural significance 
in the context of Malay traditional town with particular reference to Alor Setar and 
Kuala Terengganu.
ABSTRAK
Sebagai satu alat penting kepada aktiviti bandar dan sosial, market tradisi, 
sejak zaman dahulu lagi dan berterusan kini, telah menjadi satu tempat bersosial di 
dalam bandar bersejarah. Market tradisi adalah satu tempat yang meriah dan bukan 
sekadar sebagai tempat berjual beli, tetapi juga sebagai pentas interaksi sosial yang 
meningkatkan komunikasi sesama manusia. Nilai setempat terbukti pada market 
tradisi kerana ia mempunyai produk, corak pemasaran dan senibina tersendiri yang 
mencipta identiti dan budaya tempatan. Karektor-karektor unik pada persekitaran 
gaya dagangan ini telah menjadi sebahagian daripada identiti budaya masyarakat 
Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat dan melihat sejauh mana 
peranan market tradisi sebagai satu persekitaran sosial unik yang dapat menyokong 
keprihatinan dan juga mempromosikan semula market tradisi sebagai tempat 
dagangan yang bermakna dengan merujuk kepada bandar Melayu tradisi. 
Walaubagaimanapun, dapat diperhatikan bahawa market tradisi ini semakin hilang 
makna dan ciri-ciri morfologinya akibat ditenggelami oleh pusat-pusat beli belah 
moden yang mengambil alih fungsi nya sebagai tempat utama. Kajian memfokuskan 
kepada hubungan kontekstual dan interaksi antara manusia dan alam bina dalam 
menerangkan suasana dan peranan bermakna market tradisi dan aktivitinya dalam 
pendekatan rekabentuk bandar. Kajian ini mengambil kira sejarah, tempat dan 
budaya dalam konteks bandar Melayu tradisi dengan merujuk kepada bandar Alor 
Setar dan Kuala Terengganu.
